









The Effects of Valence and Arousal on Recognition Memory for Auditory Stimuli
Wanlu Yang
Abstract: In order to confirm the factors influencing the consistency of the effect of valence 
and arousal of emotional stimuli on memory performance, the author conducted a recognition 
memory test using auditory stimuli, which were considered rarely studied. The experiments 
were conducted on 31 participants, and the sounds employed in the tests were collected from 
the newly developed affective digitized sounds database (IADS-E). The results indicated that 
positive and high awareness sounds accrued the highest scores on recognition memory tasks. 
These sounds also demonstrated a higher rating when employed to accompany episodes. By 
comparing the results of this investigation with those obtained from previous studies, we 
find that the effect of arousal is relatively stable and is only minimally affected by the type of 
memory task (free recall/recognition) or the stimulus modalities (visual/auditory). Further, we 
insist that dividing the condition of stimuli appropriately may also affect the effect of valence 
and arousal on memory performance. Moreover, in accordance with the Yakies–Dodson law, 
experiments that create a more viable control for the values of stimuli, the promoting effect of 
positive stimuli and the inhibitory effect of negative stimuli are deemed suspect.

















































　一方，聴覚刺激を用いた Bradley & Lang（2000） 
の研究では，日常生活の中でよく聞こえる60音（雷，










































Figure 1　Distribution of overall mean values for the 




起音刺激（An expanded version of the International 
Affective Digitized Sounds: IADS-E; Yang et al., 
2018）を用いた。




























－高覚醒度 （Mval = 7.09, Maro = 6.89），ポジティブ－
低覚醒度 （Mval = 7.10, Maro = 3.32），ネガティブ－高
覚醒度 （Mval = 2.16, Maro = 7.56），ネガティブ－低覚
醒度 （Mval = 3.90, Maro = 3.80）の４条件に12音ずつ分
類し，２つのセット （セット A とセット B，各セッ
トは24音を含む） を作成した。各条件の刺激の分布は
Figure 1 に示す。学習段階でセット A を評価した参







ス，URL: https://si-coding.net/sudoku4.html） を 用
意した。音の呈示及び回答の記録は，Presentation 
















せ，呈示されたと回答した音に対して Remember / 











Table 2　The means (SD s), minimal values and 
maximal values for valence and arousal rated in 
study session (n  = 30).
Figure 2　Proportion of corrected recognition. Error 
bars represent S.E.M.
Note : All scales range from 1 to 9, in which 1 
represents unpleasure and low-arousal. V: value of 
valence; A: value of arousal; SD: standard deviation; 

















ブ / ネガティブ）× 覚醒度（高 / 低）の２要因分散
分析を行った結果，覚醒度（F (1, 29) = 1.33, p = .26, 
η2 = 0.04） 及び感情価（F (1, 29) = 1.64, p = .21, η2 = 
0.05）の主効果はいずれも有意とはならず，感情価と





刺激の間に有意な差は見られなかった（t (29) = 1.20, 
ns）。覚醒度の高い刺激においては，ポジティブ刺激
の再認成績はネガティブ刺激の再認成績より，有意
に高かった（t (29) = -2.57, p < .05）。ポジティブ刺激
においては，覚醒度の高い刺激の再認成績は覚醒度の
低い刺激より有意に高かった（t (29) = 3.25, p < .01）。
ネガティブ刺激においては，覚醒度条件での差はな
かった（t (29) = -.74, ns）。
Remember 判断率　
　Remember 判断率について，感情価（ポジティブ /
ネガテイブ）× 覚醒度（高 / 低）の２要因分散分析
を行ったところ （Figure 3），感情価の主効果は （F (1, 
29) = 1.64, p = .21, η2 = 0.05） 有意ではなかったが，
覚醒度の主効果 （F (1, 29) = 9.39, p < .01, η2 = 0.25） 







に有意な差は見られなかった （t (29) = 1.05, ns）。覚醒
度の高い刺激においては，ポジティブ刺激の再認成績
はネガティブ刺激の再認成績より有意に高かった （t 
(29) = -3.43, p < .01）。ポジティブ刺激においては，覚
醒度の高い刺激の再認成績が覚醒度の低い刺激より有
意に高かった （t (29) = 4.37, p < .001）。ネガティブ刺
激においては，覚醒度による差はなかった （t (29) = 
-.10, ns）。
熟知性　
　Know 判断率と Remember 判断率から熟知性推定
値 （Know 判断率 / （1 － Remember 判断率）） を求
め，２要因分散分析を行った （Figure 4）。その結果，
感情価 （F (1, 29) = 1.72, p = .20, η2 = 0.06） と覚醒度 
（F (1, 29) = 1.79, p = .19, η2 = 0.06） の主効果及び交




Figure 3　Proportion of remember responses. Error 
bars represent S.E.M.




































た（e.g., Libkuman et al., 2004; Yegiyan & Yonelinas, 
2011）。しかし，今回の記憶課題は，同様な実験パラ
ダイムを用いた加藤（2016）の実験２や同様な聴覚
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